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Will scientists be able to succeed only if received Ph.D. degree in early life?
Or old rookies those who received during their middle-age could not be great
scientists? In this paper, we tackle this issue and try to realize the relationship
between the age received Ph.D. degree and their scientific productivity. We
analyzed the number of research papers published by professors involved in
“Program for Leading Graduate Schools”. The results provide a possibility
to conclude that although they do not receive Ph.D. degree younger age, they













































パフォーマンスが得られる年齢層は 40 代後半から 50 代にかけてである（Cole, 1979;





（Costas et al., 2010）や、45歳をピークとする逆 U字型の関係があるとする研究（Cole,
1979）、さらに 56 歳をピークとする研究（Gonzalez-Brambila and Veloso, 2007）が存
在する。一方で、28歳から 50歳の間で減少しその後 70歳まで増加する U字型の関係を













































































オールラウンド型 3 2 2 7
複合領域型
環境 4 2 6
生命健康 4 2 6
物質 3 3 6
情報 3 4 7
多文化共生社会 3 3 6
安全安心 1 2 3
横断型テーマ 2 2 2 6
オンリーワン型 6 5 4 15
合計 20 24 18 62
本研究では物質をテーマに採択されたプログラムを対象とする。該当するプログラムは
表 2 の通り 6 プログラムあるが、この中から 5 プログラムを選び分析している。なぜな
























































































































































































































































Papersit = β0 + β1Ageit + β2Age
2
it + β3Controlit (1)
ここで、論文出版時の年齢は、博士号を取得した年齢と取得してから論文出版までに経
過した年数の 2期間に分けられる。
Ageit = PhdAgei + TenureY earit (2)
(1)式及び (2)式を元に、(3)式が導出される。
Papersit = β0 + β1PhdAgei + β2TenureY earit
+ β3PhdAge
2
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